






Sou:rce W a veAnalysis 
of Acoustic Emission. Occu.red in Concrete 
Kazuo Y AMADA 
Th巴 acousticemission (AE) source wave analysis was carried out to examine the 
fracture process of concrete. The measurement method of frequency transfer function 
was proposed and the applicability of proposed method was investigated. These functions 
for specimen and transducer were obtained experim巴ntallyby the electronic pulse 
technique. 
羽Th巴nEq. (4)， inwhich the e妊ectsof characteristics of input and output wave were 
considered， was applied to calculate the frequency transfer function， the impulse wave 
was appropriate as input wave. The proposed method was available to the measurement 
of complex frequency transfer response. 
The source wave of AE was determined by using the detected wave and measured 






























































































































コン Fリート内部で発生するAEの原波形解析に関する研究 161 
lim y(t) = lim L -1 [G(s)・U(s)]
t→∞ t→∞ 
= lim L -l(G(S) L [sin(ωt)]J 
t→∞ 
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1) Function Generator 
2) Pre-Ampl ifier 
3) Oiscriminator 
4) Transient Memc円
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国一2 式(4)による伝達関数の算定結果(インパルス波を用いた場合〉
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Calculatcd Spectrum of 
Frequency Transfer Function 
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証を行う。検証のために用いた媒体は， qS10X 2 cm 
の軟銅製円柱試験体である。
山田和夫
，) 5) 7) 
1) Fundion Generalor 
2) Sensor 
3) $ensor 
q) Pre-Ampl i fier 
5) Dlscriminalor 
6) Transieot Memory 
7) Osc i 1 oscope 
8) Oala Recorder 
(a) 変換子を含むAE計測、ンステムの伝
達関数算定用
3) 8) 5) 6) 
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F(ω)=f， のとき ZA(ω)=l+c" 
F(ω〉→O のとき Fべω〉→C2
したがって，
a=(f，・ Cl/C2)一1/t" C=C2 








Zs(ω)=l-b-F(ω) …....・H ・..………・・ (A.2) 
ここに bは定数で以下のように決定する。
F(ω)=f， のとき Zs(ω) = 1 -Cl 
しずこカlって，
b=C，-1/t， 
ただし， f" Cl 定数。
本研究で用いた，上記の各数値フィルターに含ま
れる定数の値は， f， =0.30， Cl =c2=0.01である。
(受理平成元年1月25日〕
